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冷戦初期米英世界戦略の形成
：NSC-68 と GSP-1950 に関する比較研究
鈴木　健人
Anglo-American Global Strategy in the early Cold War: A Study on 
the NSC-68 and GSP-1950.
by Taketo Suzuki
　冷戦初期の米英関係は「特別な関係」と言われたが，冷戦の画期とされる 1950 年に両国とも世界戦略の見直しを行なっ
ていた。米国の国家安全保障会議文書第 68 号（NSC-68）は既に良く知られているが，英国の「防衛政策と世界戦略」（The 
1950 Global Strategy Paper: GSP-1950）は文書公開の遅れから，これまであまり知られていなかった。英国は 1947






  Anglo-American relations in the early period of the Cold War were called “The Special Relationship.” Both 
countries, coincidently, planned new Global Strategy in 1950. Britain's “The 1950 Global Strategy Paper: GSP-
1950” was not declassified before 1988, so that researchers could not use it in their study of the Cold War, while 
American NSC-68 was well known among the Cold War scholars. GSP-1950 was important because that showed 
that British government gave up its “the Third Power” concept in the strategic planning in the Cold War. As a 
strategic paper, GSP-1950 was more sophisticated than NSC-68, the British government must take its declining 
power in the world into consideration in the process of making a new strategy against the Soviet Union.  
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１　ジョン・ベイリス『同盟の力学：英国と米国の防衛協力関係』( 佐藤行雄他訳 )（東洋経済新報社，1988 年）(John Baylis, 




























は，GSP-1950 ではなく，その 2 年後の 1952 年
に英国政府内で策定された「世界戦略政策 1952
年（Defence Policy and Global Strategy, 17th 









( National Security Council Document No. 68: 
NSC-68 )」がそれである。またわが国学界ではあ
まり注目されていないが，イギリスも参謀本部が
立案した「防衛政策と世界戦略 ( Defence Policy 


























２　Margaret Gowing, Independence and Deterrence: Britain and Atomic Energy, 1945-1952, Volume I, Policy Making (London, 
































47 年』の付録として 1988 年に公開された 4。さら
に GSP-1950 については，1991 年に『英国外交
文書集』が公刊されて初めて研究者が活用でき
るようになったのである 5。GSP-1950 は，OSP-








３　Alan Macmillan and John Baylis, “A Reassessment of the British Global Strategy Paper of 1952,” Nuclear History 
Program, Occasional Paper 8, (Center for International and Security Studies at Maryland, School of Public Affairs, 
University of Maryland, 1994)( 以下 Macmillan & Baylis, “A Reassessment” と略 ), pp. 1-2. なお 1994 年に公刊されたこ
の報告書には GSP-1952 の全文が掲載されている。
４　Macmillan & Baylis, “A Reassessment” p. 15, note 6; Julian Lewis, Changing Direction: British Military Planning for Post-war 
Strategic Defence, 1942-47(2nd ed.)(Frank Cass, 2003), Appendix 7(pp. 370-387).
５　Macmillan & Baylis, “A Reassessment” p. 15, note 6; H.J. Yasamee and K.A. Hamilton(eds.), Documents on British Policy 
Overseas( 以下 DBPO と略 ), Series II, Volume IV, Korea: June 1950-April 1951 (London, HMSO, 1991), pp. 411-431. 
６　例えば細谷雄一「第三章　冷戦時代のイギリス帝国」，『世界戦争の時代とイギリス帝国』佐々木雄太編著（ミネルヴァ書房，
2006 年）( 以下，細谷「冷戦時代」と略 ) 所収，106 ページでは OSP-1947 が GSP-1952 作成の期間まで英国防衛政策の基軸
になっていたとしている。
７　NSC-68 は 1975 年 2 月に秘密指定解除となり公開された。(Curt Cardwell, NSC 68 and the Political Economy of the Early Cold 
War (Cambridge U.P., Cambridge, 2011) p. 8). この時期の冷戦史と NSC-68 に関連する主な研究として以下のものがある。
Arnold A. Offner, Another Such Victory: President Truman and the Cold War, 1945-1953 (Stanford U. P., Stanford, 2002); Melvyn 
P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War (Stanford U. P., Stanford, 
1992)(hereafter, Leffler, Preponderance) ; S. Nelson Drew ( ed. ), NSC-68: Forging the Strategy of Containment (National Defense 
U. P., U. S. GPO, 1994); Michael Hogan, A Cross of Iron: Harry S. Truman and the Origins of the National Security State, 1945-1954 
(Cambridge U. P., Cambridge, 1998); John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National 
Security Policy during the Cold War (rev. & exp., ed.)( Oxford U.P., Oxford, 2005)(hereafter, Gaddis, Strategies); 拙著『「封じ込め」
構想と米国世界戦略――ジョージ・Ｆ・ケナンの思想と行動，1929 ～ 1952 年』（渓水社，2002）( 以下，鈴木『「封じ込め」構想』
と略 ) 第 9 章。
８　John Baylis, Ambiguity and Deterrence: British Nuclear Strategy, 1945-1964 (Clarendon Press, Oxford, 1995),( 以下 Baylis,
　Ambiguity and Deterrence と略 ) ; Idem , The Diplomacy of Pragmatism: Britain and the Formation of NATO, 1942-1949 ( Macmillan,
　London, 1993), ( 以下 Baylis, Diplomacy of Pragmatism と略 )。





し 13，国務省の政策企画室 (the Policy Planning 





政策企画室が 1948 年 2 月に策定した「情勢の再













































10　RG273, Records of the National Security Council, National Archives, College Park, Maryland( 以下 NAUS と略 ).
11　NSC-20/4, RG273, Records of the National Security Council, NAUS.
12　Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis (ed.), Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950 (Columbia 
U. P., New York, 1978), pp. 22-23. 
13　Steven Ross, America’s War Plans, 1945-1950 (Frank Cass, 1996), Chapter II; David Kaiser, “US Objectives and Plans for 
War with the Soviet Union, 1946-54,” in The Fog of Peace and War Planning: Military and Strategic Planning under Uncertainty, ed., 
by Talbot C. Imlay and Monica Duffy Toft (Routledge, London, 2006), p. 207.
14　この点については，鈴木『「封じ込め」構想』; 五十嵐武士『対日講和と冷戦：戦後日米関係の形成』（東京大学出版会，1986 年）; 
細谷千博『サンフランシスコ講和への道』( 中央公論社，1984 年 ) などを参照せよ。
15　PPS の文書はケナンが自分で書いたといわれている。U.S. Department of State, The State Department Policy Planning Staff 
Papers, 1947-1949. (3 vols.) (Anna K. Nelson ed. with a Foreword by George F. Kennan, Garland, New York, 1983( 以下







































点では，アトリー (Clement Attlee ) 首相もベヴィ










視していた 18。1947 年 3 月，参謀本部の将来計





戦略計画」(OSP-1947) は，1947 年 6 月から 1950
年 5 月まで，約 3 年間にわたってイギリス防衛政
策の指針となっていたのである 19。
　「 総 合 的 戦 略 計 画 」 は，「 英 連 邦 防 衛 政 策
（Commonwealth Defence Policy）」 と「 英 連
邦 防 衛 戦 略（The Strategy of Commonwealth 
Defence）」の二部から構成されていた。第 1 部「英
連邦防衛政策」では，まず国際関係が分析され国
16　Baylis, Ambiguity and Deterrence, pp. 61-62.
17　Baylis, Ambiguity and Deterrence, p. 62.
18　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 80, pp. 82-84.
19　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 84.
20　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 135.
21　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, pp. 135-136.






3 月 4 日にフランスとダンケルク条約を結び，復
活したドイツによる攻撃を受けた場合に，協力
してこれに対処するという同盟に合意した 26。ま























































23　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, pp. 143-144.
24　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 139.
25　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 141.
26　ダンケルク条約については，Baylis, Diplomacy of Pragmatism, pp. 131-133 を参照せよ。
27　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 152-156.
28　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 84, pp. 86-87.


































































30　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, pp. 87-88.
31　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, pp. 85-88.
32　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 90.
33　DO(47)44(OSP-1947), Baylis, Diplomacy of Pragmatism, Appendix 2, pp. 136-137, p. 139, pp. 140-142, pp. 144-147.
18 
構想は，英国外務省内部でも十分な支持が得られ
なくなっていく。1949 年 2 月，外務省内に事務







同盟」を重視するようになっていく 36。1949 年 5
月 9 日，事務次官委員会は「第三の世界大国か西
側の強化か（A Third World Power or Western 
Consolidation）」 と 題 す る 覚 書 を“PUSC(22)













して，4 月 19 日付で『イギリス外交文書集』に
収録されている 40。また 5 月 5 日の，おそらくは






























34　John Kent and John W. Young, “The ‘Western Union’ concept and British defence policy, 1947-8,” in British 
Intelligence, Strategy and the Cold War, 1945-51, ed. by Richard J. Aldrich ( 以下 Aldrich, British Intelligence と略 ), (Routledge, 
London,1992), pp. 170-175.
35　Richard J. Aldrich, “Secret intelligence for a post-war World: reshaping the British intelligence community, 1944-
51,” in Aldrich, British Intelligence, pp.22-23.　細谷「冷戦時代」，111 ページ。
36　細谷『イギリス外交』，175-183 ページ。
37　DBPO, Series II, Volume II, p. 54, fn. 1.
38　DBPO, Series II, Volume II, p. 228.
39　DBPO, Series II, Volume II, p. 54, fn. 1, p. 228.






















ことに合意し，統合計画立案課 (Joint Planning 
Staff) に対して草案の作成を指示した 44。これに




































41　DBPO, Series II, Volume II, pp. 227-228.
42　“A Third World Power or Western Consolidation,” PREM8/ 1204, National Archives, Kew, London, UK (hereafter 
cited as NAUK), pp. 5-6, また DBPO, Series II, Volume II, pp. 60-63. 既に第二次世界大戦終盤にはアメリカ政府内に英帝国の急
速な弱体化は対ソ関係上望ましくないという認識が生まれていたという指摘もある（益田実「第二章　第二次世界大戦とイ
ギリス帝国」，『世界戦争の時代とイギリス帝国』佐々木雄太編著（ミネルヴァ書房，2006 年）所収，83 ページ。
43　John Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 178, note 73 and Idem, Ambiguity and Deterrence, pp. 99-100.
44　DEFE6/10, JP(49)124(S)(T of R), 21st October, 1949, NAUK.


























テッダー (Arthur Tedder) からスレッサー (John 
Slessor) に代わった 54 が，スレッサーはこの作
業の中で重要な役割を果たしたようである 55。ス
レッサーは既に 3 月 6 日には「同盟国の防衛政策
と戦略 ( JP(49)172 Final ) 」に対する批判を提起
に満足することができず，同月 29 日，統合計画







文書を参謀本部に提出したのは，翌 1950 年 3 月
3 日であった。新しい政策文書は「同盟国の防衛



















46　DEFE6/11, JP(49)172(S)(T of R), 29th December, 1949, NAUK.
47　DEFE6/11, JP(49)172(Final), cover letter, NAUK.
48　DEFE6/11, JP(49)172(Final), pp. 1-3, NAUK.
49　DEFE6/11, JP(49)172(Final), pp. 4-13, NAUK.
50　DEFE6/11, JP(49)172(Final), pp. 14-32, NAUK.
51　DEFE6/11, JP(49)172(Final), pp. 33-38, NAUK.
52　DEFE6/11, JP(49)172(Final), p. 8, NAUK.
53　Baylis, Ambiguity and Deterrence, p. 103.
54　Baylis, Diplomacy of Pragmatism, p. 89.
























になった 62。この作業は 4 月 11 日以降に開始され，





略（Defence Policy and Global Strategy）































56　AIR75/116, Memorandum by Slessor, 6th March, 1950, NAUK.
57　DEFE6/11 , JP(49)156 Final, “Military Aspects of United Kingdom Policy towards Germany,”Cover Letter.
58　DEFE6/11 , JP(49)156 Final, p. 7.
59　DEFE6/11 , JP(49)156 Final, p. 7.
60　AIR75/116, [To] D. Plans [From] CAS[Slessor], 20th March, 1950, NAUK.
61　Baylis, Ambiguity and Deterrence, p. 95, p. 117
62　AIR75/116, [To] S of S [from] CAS, 11th April, 1950, NAUK; Baylis, Ambiguity and Deterrence, p. 104.
63　AIR75/116, [To] S of S [from] CAS, 11th April, 1950, NAUK; DBPO, Series-II, Volume-IV, p. 411, fn. 1.
64　DBPO, Series-II, Volume-IV, pp. 411-431.
22 
Ⅲ　米英世界戦略の比較分析

























よって「1950 年世界戦略文書（The 1950 Global 






く，上で述べたように 5 月 25 日である（その後
アメリカ等に渡すため若干の修正作業があり，そ
れが改めて首相と内閣防衛委員会の承認を得たの
が 6 月 20 日である 66）。アメリカ側の NSC-68 と
それに関係する一連の文書がトルーマン大統領
















65　John Baylis, Ambiguity and Deterrence, p. 104. 1952 年にも同様の世界戦略見直し文書が作成された。それが GSP-1952 であ
る。これについては別稿での検討を予定している。
66　DBPO, Series-2, Volume-4, p. 411, fn. 1.
67　U.S. Department of State, The Foreign Relations of the United States[hereafter cited as FRUS], 1950, Vol. I, pp. 467-468, USGPO, 
Washington D.C., 1977.
68　鈴木『「封じ込め」構想』第 9 章。鈴木健人「アメリカ冷戦外交における「力の立場」の論理とその限界：アチソン国務長官・
ニッツエ政策企画室長と NSC-68」，『情報コミュニケーション学研究』（第 8・9 合併号，2010 年）明治大学情報コミュニケー
ション学研究所。
69　細谷「冷戦時代」，106 ページ。
70　NSC-68, p. 6, RG 273, NAUS.
71　GSP-1950, DBPO, Series-II, Volume-IV, p. 412.
72　NSC-68, p. 54, RG 273, NAUS.
































































74　NSC-68, pp. 21-22, RG 273, NAUS.
75　GSP-1950, DBPO, Series-II, Volume-IV, pp. 413-414.
76　NSC-68, pp. 17-20, pp. 29-31, RG 273, NAUS.
77　GSP-1950, DBPO, Series-II, Volume-IV, p. 411
78　GSP-1950, DBPO, Series-II, Volume-IV, p. 418.
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82　GSP-1950, DBPO, Series II, Volume IV, p. 412.
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84　Baylis, Ambiguity and Deterrence, p. 105.
85　Baylis, Ambiguity and Deterrence, pp. 105-106.
86　GSP-1950, DBPO, Series II, Volume IV, pp. 414-415.
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　これに対して NSC-68 は，その第 VIII 章で「原
子力軍備（ Atomic Armaments ）」の問題を正
面から取り上げ 7 ページにわたって（一次史料
文書の 37 － 43 ページまで）核兵器の問題を検
討している。さらに第 V 章「ソ連の意図と能力」
では，ソ連の軍事的能力を評価するにあたって
87　たとえば Section-1, General の「目的（ The Aim ）」（ p. 412 ）の第 6 節や，先の段階論のところの第 13 節などである。
88　NSC-68, p. 37, RG 273, NAUS.
89　NSC-68, pp. 40-43, RG 273, NAUS. なおまた鈴木『「封じ込め」構想』，270-273 ページも参照のこと。
90　GSP-1950, DBPO, Series II, Volume IV, p. 416.
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